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The important role of communication between human’s brain and computer 
has been increased during the last years. In this research, the main focus of this thesis 
isanalysingbrain wavesthat associated with the internal emotion of human. The 
analysing processis achieved by reading the EEG signals from user brain.NIA 
deviceis used in this research to read the signals from the frontal lobe of the brain. 
This sturdy base on reading brain wave signals in order to be representedas an avatar 
facial expression. The aim of this research is to show the influence of alpha and beta 
brain waves toward emotion classification through EEG signal. In addition,the 
researchis analysing brain signals in order to represent happy and sad emotions. The 
classification of human emotion through brain computer interface can be interpreted 
through speed of brain waves signal. The velocity is used to calculate the speed of 
brain signals for each emotion. The results provedthat the velocity of sad emotion is 
faster than happy emotion. As a conclusion, this research shows the speed for each 
emotion which can be used to specify the internal emotion characteristic of a user. 
User emotion is represented as a facial expression of virtual human in 3D 
environment. These results can be used to create a good classification because it 














Peranan komunikasi dan computer merupakan di antara otak manusia bidang 
yang semakin meningkat kepentingannya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. 
Dalam kajian ini, focus utama adalah menganalisa hubungan di antara gelombang 
otak dan emosi dalaman manusia. Proses penganalisaan dapat dicapai dengan 
membaca isyarat EEG dari otak manusia. Peralatan NIA digunakan dalam kajian ini 
untuk membaca isyarat dari lobus hadapan otak. Isyarat gelombang otak dibaca dan 
diwakilkan melalui paparan ekspresi wajah. Matlamat kajian ini adalah untuk 
mengkaji pengaruh gelomban gotak alpha dan beta terhadap klasifikasi emosi 
melalui isyarat EEG. Kajian ini memfokus kepada analisa isyarat otak untuk 
menentukan emosi gembira atau sedih. Klasifikasi emosi manusia melalui antara 
muka otak-komputer boleh ditafsirkan melalui kelajuan isyarat gelombang otak. 
Halaju  digunakan untuk mengukur kelajuan isyarat otak untuk setiap emosi. Hasil 
kajian mendapati halaju isyarat otak untuk emosi sedih adalah lebih tinggi dari emosi 
gembira. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa kelajuan isyarat 
gelombang otak boleh digunakan untuk menentukan emosi dalaman manusia. Hasil 
penentuan emosi manusia diwakilkan melalui ekspresi wajah manusia maya dalam 
persekitaran 3D. Hasil kajian boleh digunakan untuk mencapai klasifikasi yang baik 
kerana purata kelajuan isyarat gelombang otak untuk setiap emosi dapat ditentukan. 
 
